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（1） 適用画像
　『長篠合戦図屏風』［3］の画像データは，1 枚の 8 ×
10 のカラーポジフィルムを 2000dpi でスキャニングし
て作成している。解像度は 110dpi 相当である。
　『前九年合戦絵詞』［4］の画像データは，30 枚に分割
撮影された 4× 5 のカラーポジフィルムを 1000dpi で
スキャニングしたものを，『結城合戦絵詞』［4］は，12



























横 縦 初期 最大 最小
長篠合戦図屏風 長篠合戦 17,118 7,332 3.7 0.0 5.0 12 55 91,000 
前九年合戦絵詞 前九年合戦 107,860 2,778 2.3 -1.0 4.0 28 55 41,000 



























































倍率操作  移動操作  初期表示  次へ  戻る 
（a）　操作全体





主画面  全体マップ  中間マップ  右移動  左移動
















































































































長篠合戦図屏風 2.1 124 7.9 10.3 81
前九年合戦絵詞 1.5 97 8.8 10.1 89
結城合戦絵詞 0.7 57 4.7 9.5 44 
※ 1 人の利用者の値

































指数 3.7 でピークを持ち，2倍ずつ拡大する倍率指数にして 1ずつ減ずる倍率においてもピークを

























































































　『前九年合戦絵詞』の図 9 （b）において，初期表示の倍率である倍率指数 2.3 と，これより 2倍
ずつ拡大する倍率でピークを有している。初期表示の倍率で最頻となっている。表 3に示すシー














番号 表示倍率 番号 表示倍率 番号 表示倍率 番号 表示倍率
1 3.0 1 4.0 15 2.2 1 2.6 
2 1.2 2 2.2 16 1.7 2 1.1 
3 1.3 3 2.1 17 1.1 3 1.2 
4 0.6 4 2.4 18 1.6 4 1.2 
5 0.6 5 1.5 19 0.7 5 1.4 
6 1.3 6 2.3 20 0.9 6 1.2 
7 1.8 7 1.1 21 1.1 7 1.2 
8 0.6 8 2.3 22 1.1 
9 1.7 9 2.3 23 1.2 
10 1.3 10 2.4 24 0.7 
11 0.4 11 2.3 25 1.4 
12 0.4 12 2.4 26 1.4
13 1.5 27 1.2 









が 200 ～ 100pixel，倍率方向は倍率指数で 1としている。
　以下では，この 3次元の閲覧頻度分布を x-y と x-z の平面に投影した頻度分布で表す。図におい
て，頻度の大きさは，全ての小区画が平均して閲覧されるときの頻度に対して，1倍未満の区画を白，





位置，x-y 閲覧分布，x-z のシーン表示倍率および x-z 閲覧分布を図 10 ～ 12 に示す。シーン表示位
置とシーン表示倍率は四角で記し，表示順に直線で結んでいる。『前九年合戦絵詞』と『結城合戦絵詞』
の初期表示の位置をシーン表示位置の図中に丸印で示している。
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（a）　資料画像
（b）　シーン表示位置
（c）　x-z 閲覧分布（区画：250 × 250pixel）
（d）　シーン表示倍率










（c）　x-z 閲覧分布（区画：1000 × 1000pixel）
（d）　シーン表示倍率




（c）　x-z 閲覧分布（区画：200 × 200pixel）
（d）　シーン表示倍率
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（4） 結城合戦絵詞
　『結城合戦絵詞』では，図 12 （c）のとおり，シーンの表示位置の近傍以外での高頻度の閲覧が
幾つか見られる。特に資料の右から 4分の 1程の上部に，平均の 4倍以上の頻度の閲覧がある。x-z
閲覧分布より，この箇所で拡大して閲覧されていることが分かる。ここは，足利時氏の割腹が描か
れた箇所である。この左下に表示されるシーンの解説の中で割腹のことが記され，画面上にも表示




























長篠合戦図屏風 0.23 0.35 0.037 0.015 0.009 
前九年合戦絵詞 0.11 0.09 0.050 0.010 0.004 













































































　シーン番号が 1のときの破線の値は，高利用者群の全利用者に対する割合を示す。これは 0.3 で
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あり，Web 上の電子展示での 0.4 ～ 0.6 に比べて低い。一方，破線の傾きは，シーンの閲覧を継続
する確率に関係する。この確率を求めると，0.99 である。この値は，Web 上の電子展示での 0.91
～ 0.96 に比べて極めて高い。すなわち，閲覧を継続する確率が 0.99 と 0.96 のとき，28 のシーンの













































号 1 8 3 0 0 0 8 6 によるものである。
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For such historical materials as folding screens and picture scrolls, we have developed a free- 
viewing system with ultra-high-definition digitization, allowing detailed viewing by free movement, 
enlargement, and reduction of images along with the display of explanatory notes. We have already 
applied the system to exhibitions and research on materials. In the exhibition “What are Bushi 
（Warriors）?” The following three works were made available to the public in this new viewing 
format: Folding Screen Depicting the Battle of Nagashino, Picture Scroll Depicting the Zenkunen War, 
and Picture Scroll Depicting the Yuki War. 
The previous viewing system had separate manual and scenario modes. In the manual mode users 
change screen display by moving, enlarging, or reducing images, and can freely view all over the 
material. For those users unfamiliar with the subject and unsure where to start, or how best to view 
the material, the scenario mode guides them through the images, which are displayed according to a 
prepared script; this might be restrictive to users well acquainted with the subject matter. Therefore, 
we have been promoting research and development of an integrated mode combining both functions. 
In the exhibition “What are Bushi?” the aim was to put across the theme of the exhibition in line with 
the stories depicted in the painted works. To enable free viewing, the integrated mode was introduced 
for the first time. 
To evaluate how well the two functions in the integrated mode performed, and whether the 
number of scenes included in a scenario was appropriate, user operations were analyzed based on data 
collected during the exhibition, and the following points were found.
Not only were both the manual and scenario functions used individually, there was also combined 
viewing; the actual viewing records confirmed our aim of ensuring a combination of manual viewing 
and viewing following a guide by introducing the integrated mode was met. 
For material with a high degree of narrative structure, users viewed by mainly following the 
scenario, and in material with a lower degree of narrative, users would often freely view by manual 
operation, or by combining scenario with manual operation.
With regard to the number of scenes provided by the viewing system in the exhibition hall, two 
user groups were found: users who stopped viewing relatively early, and users willing to view many 
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scenes; this pattern matches phenomenon observed when material images are made public on Web 
pages. The probability of the latter group continuing to read the screen is high, and to maintain the 
interest of such users, 30 or so scenes were found to be a reasonable number.
Key word: image viewing, viewer, exhibition system, historical materials, museum materials
